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The Prologue of The Two Noble Kinsmen clearly points to Chaucer's as the main 
source of Shakespeare's work. Both Chaucer and Shakespeare are generally known as 
ironists and as unoriginal writers in terms of sheer invention of plot and substance. 
The morris-dance in Act 3, Scene 5, for example, is borrowed from the second 
anti-masque in Francis Beaumont's The Masque of The Inner Temple and Gray's Inn. 
In addition, diverse echoes from Shakespeare's other works are found in masque 
elements, Epiphany scenes, and other references. 
 
    Although Shakespeare's Two Noble Kinsmen is regarded as a collaboration with 
John Fletcher, in a wider sense, it─ rather than The Tempest─ can be taken as the last 
work of his long career as a playwright. Through an examination of the source 
materials of this play that was performed at the Blackfriar's Theatre, this paper 





The Two Noble Kinsmenの中では、特にプロローグにおいて、前口上役が Chaucerの
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名を挙げて意識し、“For, to say truth, it were an endless thing, / And too ambitious, to 
aspire to him,”（Prologue, 22-23）と明言しているように、主要な粉本として、Geoffrey 
Chaucerの The Canterbury Talesの 中の The Knight’s Taleがまず、考えられる。1 そ










いう視点に立ち、Shakespeareを中心に据えてThe Two Noble Kinsmenという作品を考察
してゆきたいと考える。ShakespeareとChaucerは共にアイロニストであると言われるが、
どのような気質で違い、素材の処理の仕方はどのように異なっているのかをも、見てゆき
たい。他の種本としては、Philip SidneyのThe Countess of Pembroke’s Arcadiaと、同じ
くPhilip SidneyのThe Lady of May、さらに、PlutarchのThe Lives of the Noble Grecian  



















































































































      “Doghter, stynt thyn hevynesse. 
     Among the goddes hye it is affermed, 
     And by eterne word writen and confermed, 
     Thou shalt ben wedded unto oon of tho 
     That han for thee so muchel care and wo, 
     But unto which of hem I may nat telle.   
    (The Canterbury Tales, The Knight’s Tale, 2348-50) 
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の違いと言えよう。Chaucer の粉本では Palamon は妻を手に入れる確信を、Arcite はお



















ことを強要されると、“There is but envy in that light which shows / The one the other.” 




 Chaucer の作品においては、Palamon は深傷を負い Arcite の部下に取り押さえられ、
杭まで運ばれる。ここまでの展開も比較的早い運びとなっている。Theseus の突然のご意
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       Half-sights saw  
     That Arcite was no babe. God’s lid, his richness 
    And costliness of spirit looked through him; it could 
    No more be hid in him than fire in flax— 
    Than humble banks can go to law with waters 
     That drift winds force to raging.  (5. 3. 95-100) 
 
Chaucerにはこうした場面でのEmiliaの台詞も法的言及もない。ArciteはEmiliaを得て、
Palamonを失ったことに対して、 “To buy you［Emilia］ I have lost what’s dearest to 
me / Save what is bought, and yet I purchase cheaply, / As I do rate your value. ” 
(5.3.112-14)と述べている。このような冷酷な商業価値観に基づいた台詞は、Chaucerの版
とは違うところである。劇においては Theseusは敗者を即刻死刑にしようとする。Emilia
はこれに対して、“Is this winning? / O all you heavenly powers, where is your mercy?”
(5. 3. 138-39)と皮肉に満ちた言及をし、Theseusに疑問を投げかけている。こうした態度
や言及も、もちろん Chaucer にはない。さらに続けて、Emilia は最愛の友を失った惨め
な貴公子を神々が慰めよと命じるのでないとしたら、私は死ぬべきだし、死にたいと思う








が仲裁に骨を折り、仲裁案を思いついた Saturnより Palamonが Emiliaを手に入れる計
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Palamonは幸せのきわみであり、幸福な結末で物語は終わり、“And God save al this faire 
compaignye! Amen.”(The Knight’s Tale, 3108)の一行でしめくくりとなっている。これに
対し、劇では 1、2日はしめやかに葬儀を行い、その後婚礼の儀式を行うことにしている。 
こうした成り行きに対して、Theseusは Arciteが Emiliaの権利が Palamonにあったこと
を死の間際に認めて旅立ったことを述べ、また、次のように続けている。 
 
      He restored her   
     As your stol’n jewel, and desired your spirit 
    To send him hence forgiven. The gods my justice  
    Take from my hand, and they themselves become 







































  主要仮面劇は天蓋の中にいる 15 人の騎士およびそ
の淑女、Jupiterの祭司の祝婚歌と踊りからなっている。Beaumontの仮面劇全体を通して、




        On blessed youths, for Jove doth pause, 
    Laying aside his graver laws 
     For this device; 
    And at the wedding such a pair, 
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    Each dance is taken for a prayer, 
   Each song a sacrifice. 
























   しかもグローブ座が 1613年に焼失し、この火災で失った衣装の補充を国王一
座はGray’s Innより受けていた可能性がある。15   Beaumontは彼の仮面劇に名前の付いて











































まず、この作品と成立年の近い、King Henry VIIIの第４幕第２場で王妃 Katherineは平
和の精霊たちの踊りを目にする。この場面は Katherine崩御の直前に導入されている。精
霊たちは頭に月桂樹の輪飾りを戴き黄金の仮面をつけて、月桂樹か棕櫚の小枝を手にし、
白衣をまとっている。2 人の精霊たちは輪飾りを王妃の頭にかざし、残り 4 人の精霊たち
が王妃に恭しく一礼し、彼女を祝福するダンスを踊っている。精霊たちのダンスの場は、
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うが、この田舎踊りもThe Two Noble Kinsmenのモリスダンスと似通っている特長をもつ。
女神の具現化が祝福する理想郷は穫り入れの秋の直後に春の来訪を願う不可思議で不自然
な人工的豊穣の世界となっている。第 5幕第 1場でProsperoがAlonsoに公国返還のお礼と
して見せる、“a wonder”(The Tempest , V. i. 170)も一種神秘的な顕現の場面である。
o
21
   
Prosperoが岩屋の帳を開くとFerdinandとMirandaがチェスをしている。これを見て
Sebastianは“A most high miracle!”（The Tempest ,V. i. 177）と述べ、Alonsoは“Is she 
the goddess that hath sever’d us / And brought us thus together?”(The Tempest ,V. i. 
187-88)と言っている。これに対し、Ferdinandは“Sir, she is mortal; / But by immortal 

















   チューダー朝のブリテン神話がス
チュアート朝に引き継がれ、こうした王権神授的な意味合いがこの箇所には、読みとれる。
23
    Shakespeareの仮面劇的設定および顕現の場面では、こうした王の権力の神聖さ、特権
と祝婚の要素が強調されており、The Tempestの幕閉めにおける顕現の雰囲気、意味合い
と似通っている。何故なら、前述の岩場のチェスの場面は 1611 年のBen JonsonとInigo 







   





     Off.   Hermione is chaste; Polixenes blameless; Camillo 
   a true subject; Leontes a jealous tyrant; his in- 
   nocent babe truly begotten; and the king shall 
   live without an heir, if that which is lost be not 
   found. 
    Lo ds.  Now blessed be the great Apollo! 
    Her.       Praised! 
     (The Winter’s Tale, III. ii. 132-37)25   
 
その神託を Leontesは真実がないとみなし、裁判を開こうとする。ところが、その直後に





に、病んだ王の心を回復する任務を負った Marina は、Pericles に自分の身の上を明かそ
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     Her stature to an inch; as wand-like straight; 
    As silver-voic’d; her eyes as jewel-like 
    And cas’d as richly; in pace another Juno; 
    Who starves the ears she feeds, and makes them hungry 
    The more she gives them speech. (Pericles, V. i. 109-13)26   
 
さらに、PericlesはMarinaに“Falseness cannot come from thee, for thou look’st / Modest 
as Justice, and thou seem’st a palace / For the crown’d Truth to dwell in.”(Pericles, V. i. 
120-122)と言い、彼女を神格化している。Marinaがこの治癒の課程において、名を名乗り、
王の娘であることを明かすと、Periclesは“But are you flesh and blood? / Have you a 
working pulse, and are no fairy / Motion?”(Pericles, V. i. 152-54)とMarinaに尋ねてお
り、The Tempestでの Ferdinandと SebastianのMiranda神格化と同様の台詞が見て取
れる。これは、驚異の感覚“a wonder”を芝居の中にとりいれた構造であり、イリュージ
ョンと観客の期待を芝居に取り入れた台詞となっている。Marina と再会した Pericles は




     DIANA ［appears to PERICLES in a Vision.］ 
   Dia.   My temple stands in Ephesus; hie thee thither,  
   And do upon mine alter sacrifice. 
   There, when my maiden priests are met together, 
      ［      ］before the people all,  
   Reveal how thou at sea didst lose thy wife. 
   To mourn thy crosses, with thy daughter’s, call 
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   And give them repetition to the life. 
   Or perform my bidding, or thou liv’st in woe; 
   Do’t, and happy; by my silver bow! 
   Awake, and tell thy dream.  ［Disappears.］ 











   Cerimonの秘術も、邪悪なものでは
なく、白魔術の類に入るものであることが確認できよう。この作品に現れる神は恵深き慈
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Periclesにおける武人の舞、騎士と貴婦人の舞踊や The Winter’s Taleにおける 12人の





















牢番の娘に対する偽 Palamon をあてがう医者の治療法は、Measure for Measure や
All’s Well That Ends W llにおけるベッドトリックに類似した方策である。Isabellaや
Helena が幕閉めでは一応の幸福な結末を収めているのに対し、牢番の娘は、相手が
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